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Biohazard Control in the Research Laboratory 
:VL¥MORU S ¥TO and Rvo HosoTANI 
The biohazard analysis of laboratory-acquir巴dinfections suggests that contaminated aerosols 
may have contributed to occupational illness且monglaboratory workers. 
Biological safety cabinets are the principal equipment us巴dto provide physical containment. 
They are used as the primary barriers to prevent the escape of aerosols into laboratory enviroment. 
A只 thesecond barriers, properly designed facilities are important. 
But 、thephysical controls alone cannot create a safe laboratory. Good laboratory techniques 
are essential to achieve and maintain a research enviroment. 
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から， 1977年OSHA(Occupational Safety and Health 
Administration）から発癌物質の取扱いに関するガイ
ドラインが出され， 1980年にはその改訂案が提示され













































られており， classI . ［］，皿lζ分類され，頻用される










化される.type A と typeB の違いは図2にも示さ
れているが， typeB では原則として排出された空気
は室内へ再循環されず，また作業台を再循環する空気















図2 各種 biological刷会lvcabinet (BメClの正面．
側面模式図ω．矢印は空気の流れを語、す．
I: class Iの BSC,I A: class I, type Aの
B討C.IIB: class:rr, type Bの BSC,III: class 
IIIの BSC
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表2 Biological Safety Cabinetの性能
キャビネット 面l速m 度 負圧柱）(ft in) 気流速度（インチ水 排気フィルタ一能
Class I 前方開放型 75 NA NA 0.3μ.mの粒子を
99.97%除去
手袋なし前面パネlレ型 150 NA NA // 
手袋付前面パネル型 NA NA Llp>O. 5 / 
Class I 
Type A 高さ10インチの固定開放口 75 a NA / 
Type B 喜さふ20インチの 100 a NA / 
動性開放口
Class III 完全気密型 NA NA .:::lp>0.5 b 
ゐ）国立公衆衛生協会（NSF）基準49に従う





1) basic microbiology facility 
2) contaiment facility 
3) maximum containment facil町



























発癌物質は containmentfacilityで classI, type B 





••• ・・-Controlled Access 
図3basic microb凶ogyfacility （左）と containmentfacility （左）の比較図
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AIR LOCK 
































危険度 1 …Basic Microbiology Facility 
危険度 2…Basic Microbiology Facility 
危険度 3…Containment Fac出ty
危険度 4…Maximum Containment Facility 
癌ビー Jレス
Low Risk Viruses 
・・Basic Microbiology Facility 
Moderate Risk Viruses 
・・・ContainmentFa口litv
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